
































































































































H小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
日常的な子供からの聞き取り
度数 47 37 11 6
6.489 n.s.
（％） (83.93) (74.00) (57.89) (60.00)
日常的な児童・生徒の観察
度数 51 46 14 8
5.567 n.s.
（％） (91.07) (92.00) (73.68) (80.00)
日常的な学校内の見回り
度数 28 24 3 3
8.001 ＊
（％） (50.00) (48.00) (15.79) (30.00) 
定期的な個人面談
度数 43 32 11 3
9.245 ＊
（％） (76.79) (64.00) (57.89) (30.00)
定期的ないじめ発見アンケート
度数 51 47 14 5
17.542 ＊＊＊
（％） (91.07) (94.00) (73.68) (50.00)
その他
度数 4 3 2 0
1.216 n.s.
（％） (7.14) (6.00) (10.53) (0.00)
総数 56 50 19 10














H小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
年１回
度数 2 0 0 0
14.221 **
（％） (3.57) (0.00) (0.00) (0.00)
学期１回
度数 45 42 14 4
（％） (80.36) (84.00) (73.68) (40.00)
毎月１回
度数 3 3 2 0
（％） (5.36) (6.00) (10.53) (0.00)
毎週１回
度数 0 0 0 0
（％） (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
その他
度数 3 2 1 0
（％） (5.36) (4.00) (5.26) (0.00)
実施せず
度数 3 3 2 6
（％） (5.36) (6.00) (10.53) (60.00)
総数 56 50 19 10
Notes.　＊ p < .05，＊＊ p <.01，＊＊＊ p <.001
Table 3　「定期的ないじめ発見アンケート」の実施に関する学校段階等ごとの相違
学校段階等 Kruskal-Wallis
H小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
年１回
度数 1 0 0 1
18.545 ***
（％） (1.79) (0.00) (0.00) (10.00)
学期１回
度数 35 15 17 6
（％） (62.50) (30.00) (89.47) (60.00)
毎月１回
度数 17 28 0 0
（％） (30.36) (56.00) (0.00) (0.00)
毎週１回
度数 0 4 0 0
（％） (0.00) (8.00) (0.00) (0.00)
その他
度数 1 3 1 0 
（％） (1.79) (6.00) (5.26) (0.00)
実施せず
度数 2 0 1 3 
（％） (3.57) (0.00) (5.26) (30.00)
総数 56 50 19 10






























































H小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
いじめの発見（SNS関係）
度数 4 4 4 0
4.671 n.s.
（％） (7.14) (8.00) (21.05) (0.00)
いじめの発見
度数 21 13 6 4
1.848 n.s.
（％） (37.50) (26.00) (31.58) (40.00)
いじめの事実確認
度数 25 16 7 4
1.802 n.s.
（％） (44.64) (32.00) (36.84) (40.00)
いじめの事後指導
度数 20 13 5 3
1.346 n.s.
（％） (35.71) (26.00) (26.32) (30.00)
再発防止
度数 3 1 1 0
1.340 n.s.
（％） (5.36) (2.00) (5.26) (0.00)
加害者対応・指導
度数 12 22 1 1
14.233 ＊＊
（％） (21.43) (44.00) (5..26) (10.00)
被害者対応・指導
度数 10 16 1 1
7.553 n.s.
（％） (17.86) (32.00) (5.26) (10.00)
傍観者対応・指導
度数 3 7 0 0
5.788 n.s.
（％） (5.36) (14.00) (0.00) (0.00)
保護者対応
度数 21 27 3 3
9.217 ＊
（％） (37.50) (54.00) (15.79) (30.00)
子供のいじめの認識の相違
度数 3 2 1 0
.624 n.s.
（％） (5.36) (4.00) (5.26) (0.00)
子供の発達特性を捉えた対応
度数 5 0 0 1
6.539 n.s.
（％） (8.93) (0.00) (0.00) (10.00)
指導時間の確保
度数 2 1 0 0
1.131 n.s.
（％） (3.57) (2.00) (0.00) (0.00)
他校種と連携
度数 1 2 1 0
1.104 n.s.
（％） (1.79) (4.00) (5.26) (0.00)
組織的な対応
度数 3 3 1 1
.343 n.s.
（％） (5.36) (6.00) (5.26) (10.00)
その他
度数 5 1 1 2
5.090 n.s.
（％） (8.93) (2.00) (5.26) (20.00)
総数 56 50 19 10






















































































Problems faced by teachers in guiding students about bullying
Tomoyuki YAMADA＊
ABSTRACT
Problems faced by teachers in guiding students about bullying were investigated.  The results indicated that teachers 
had problems in overall student guidance on bullying, including “methods of dealing with parents,” “confirming facts about 
bullying,” “identifying bullying,” “follow-up guidance for bullying,” “guidance for perpetrators of bullying,” and “guidance for 
victims of bullying,” among others.  Elementary and junior high school teachers had more difficulties with methods of 
dealing with parents and guiding perpetrators of bullying, compared to senior high school and special support school 
teachers.  That teachers find it most difficult to deal with parents when solving bullying problems is a serious problem.  It 
is suggested that schools develop trusting relationships with parents to systematically solve bullying-related problems.
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